











Human  Rights  Education  through














　　　Since some ten years before, importance for the Human Rights Education has become  into 
quite large streams.
　　　Among various educational activities,　view points on this Human Rights Education have 
been recognized important and it becomes one of the targets for the Educational efforts.
　　　And the word “Human Rights”　that is the creation of common culture,　becomes very 
popular　now.
　　　On the other hand, in the children’s living, several problems occurred from the lack of   the 
sense Human Rights shall not been decreased any more.
　　　Therefore, this paper introduces the actual examples of the past regarding the stability 
for  the Human Rights recognition through the Social Studies and also this can be the means for 
thinking of the Human Rights Education and its work in future.
* 関西国際大学非常勤講師















































もの ( 社会科プラン ) であった。地域の教材化に取り組み，それらを自主編成し，１年から６年の系統だっ
た社会科プランである。そのプランを受け継ぎ，４月当初には , 学校全体の基本方針を確認する。それ
に基づいて , 各学年が基本的態度を明らかにさせ，子どもの実態，保護者の状況，教師集団の状況など








－ 200 －関西国際大学研究紀要　第 10 号 － 201 －
小学校社会科学習を通しての人権学習
Ａ小学校　「Ａ教育」　第２７集　Ｐ３７・Ｐ３８　研究同人






















































































































































































－ 208 －関西国際大学研究紀要　第 10 号
小学校社会科学習を通しての人権学習
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